














　Cet article a pour but de clarifier les différences de systèmes temporels entre le français et le 
japonais. Dans le cadre de la théorie des espaces mentaux, le système temporel verbal est composé 
par l'articulation des quatre espaces primitifs : BASE, V-POINT, FOCUS, EVENT.  A travers divers 
exemples concrets, nous développons l'hypothèse qu'en japonais la morphologie temporelle désigne 
seulement la relation entre l'EVENT et le V-POINT, tandis qu'en français la construction temporelle 
est réalisée morphologiquement en partant de la BASE jusqu' à l'EVENT, c'est-à-dire en passant 
également par le V-POINT et le FOCUS. Pourtant, au niveau de l'interprétation, les deux langues 
























　　(2)  　 In its strongest version, V-POINT is the center of conceptualisation and consciousness 
of the SELF to whom an utterance is attributed. In the strongest version, V-POINT 
is composed of a bundle of deictic dimensions, although they may or not be evident 
linguistically. These dimensions may include :
 a personal dimension
 a temporal dimension
 a spatial dimension
 a realis/irrealis dimension
 a dimension of emotional distance or empathy
 a social dimension
















 a.　PAST : BがAより時間的に前にある。
 b.　PRESENT : BがAより時間的に前にはない。
 c.　FUTURE : BがAより時間的に後にある。
  2） (4)の定義は本稿の考察によって井元 (2010)から採用された定義である。井元 (2003)などでは「FOCUS
に直接アクセスするスペース」と定義してきたが、後で述べる理由によってこのように改めた。
  3） 時制・人称・数などに呼応する屈折要素を伴う動詞の形態。分詞は非定形とされることも多いが、こ
こでは分詞の形態も定形動詞に含める。なお、一つの動詞句は一つのイベントしか表さないと考える
  4） 後にあげる具体例(13)を見てもらえばわかるが、AはV-POINTとは限らない。







　　(6) a.　L'avion part demain à cinq heures.

























  5） 井元 (2001, 2010)参照。ただし、Cutrerは英語の未来形をFUTUREと分析している。
  6） 便宜上このような書き方になっているが、主節が従属節にテンス素性を与えているわけではない。
後に詳しく述べるように、実際には「私が日本に来るとき」の段階でV-POINTが措定され、この
V-POINTの位置をFOCUSとして主節のイベントが導入されるのである
  7） 認知的観点からの考察は後におこなう。
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ンス語に置き換えることはできない。
　　(7) a.　*Quand je viens au Japon, ma mère m’a acheté un sac.
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  8） アスペクト素性として本稿ではPERFECTのみを扱うが、スペース構成に還元できるアスペクト素性と
しては他にaller + inf.の形で実現するPROSPECTIVEなどを筆者は想定している。cf.井元 (2003)。ただ
し、アスペクトとは本来語彙内容に関係するものであって、「～しかける」「～し始める」「～してしまう」
など、あらゆるアスペクト表現がスペース構成に還元できるとは考えていない。


















































































　　(20) PAST identifies or cues construction of some space N.  It indicates that:
    a.　N is in FOCUS
    b.　N’s parent is V-POINT
    c.　N’s time is prior to V-POINT (parent)
    d.　Events or properties represented in N are FACT from V-POINT (parent)








　　(21) PERFECT identifies or cues construction of an EVENT space N. It indicates that:
 a.　N is not in FOCUS
  b.　N’s parent is V-POINT
  c.　N’s time is prior to that of V-POINT.










　　(22) a.　Pierre a dit qu’il était allé à l’hôpital la veille.
 b.　Pierre said that he had gone to the hospital the previous day.
つまりétait alléやhad goneはPAST PASTのテンスを表していると考えられ、複合形自体は後



































15）Damourette & Pichonに端を発する用語でKlum (1961)が採用している。
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　　(25) a.　今、今日、昨日、明日、今朝、今晩、昨夜、先週、来週
 b.　 maintenant, aujourd’hui, hier, demain, ce matin, ce soir, hier soir, la semaine 
dernière, la semaine prochaine




 b.　 alors, ce jour(-là), la veille, le lendemain, ce matin-là, ce soir-là, la veille (au 
soir), la semaine précédente, la semaine suivante
 c.　 then, that day, the previous day, the next day, that morning, that night, the previous 


















































































































　　(32) Dès que vous m'avez eu quitté, (…) vous avez aussitôt cherché une revanche.  
 僕と別れたとたん、君はすぐ報復手段を捜した。 
(Beauvoir, in 朝倉 (2002))
この場合にもPRESENT PAST PASTという3つのテンス素性が、それぞれavez (現在形)、























　　(34)  Une fois qu'on eut constaté l'étendue des dommages, on a organisé les mesures 
d'urgence et, comme je le disais, les dons ont commencé à pleuvoir.
  (Once the extent of the damage was realized, action was taken and the donations 
started pouring in.) 　　　　　　　　　　　　　　　　    (Hansard Corpus)
複合過去が基調にあるこの文では、本来PRESENT PAST PERFECTである(32)のような複




FUTURE PERFECT を表すことはあっても、FUTURE PASTを表すことがない、というこ






　　(35) Le ministre des Finances nous dira qu'il a réduit les impôts.














22） Yamada lui téléphonera mais elle sera partie deux heures plus tôt. 「山田は電話するだろうが，彼女はそれよ
り２時間前に発っていることだろう」曽我（1995:127）など、「先立性」を表すとされる用法も、日本
語の「発っている」同様、FOCUSは「山田が電話をする」時点にあると考える。




















































































































































　　(47) Et maintenant, un grandissant malaise s’empara de l’esprit d’Albert […]
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